






Changes in Awareness of the Meaning of Tokkatsu （Extra-curricular Activities） under  
the COVID-19 Pandemic: An Analysis of Interviews with Public Elementary School Teachers
Mayami TSURUTA
This study was conducted to analyze the changes of awareness of elementary school teachers with 
regard to teaching Tokkatsu under the COVID-19 pandemic. Data from interviews with four teachers 
conducted in September, 2020, were analyzed using a modified grounded theory approach （M-GTA）. The 
analysis lead to the creation of 43 concepts, 19 subcategories, and 7 categories. The interviews revealed 
that during the COVID-19 pandemic, elementary school teachers gave priority to subject instruction 
because they were requested to guarantee learning. Tokkatsu, which focuses on areas such as 
collectiveness, sociality, experience, independence, practicality, and autonomy was, consequently, 
deemphasized. But reviewing their experience teaching during the pandemic, teachers felt the need for 
Tokkatsu, and they are implementing a new teaching method suitable for the current situation.
Key words:  Tokkatsu （特別活動）, COVID-19 pandemic （コロナ禍）, teacher’s awareness of guidance （教員
の指導意識）
I　はじめに



















かし，期待に反して 4 月 6 日には緊急事態宣言が発
令され，休業中にもかかわらず新年度が始まるとい
う異常事態を迎えることとなった。






































































































校等における教育活動の実施等に関する Q & A8」
によると，「3 つの条件（換気の悪い密閉空間，多くの
人が密集，近距離での会話や発声）が同時に重なる場







































（令和 2年 4月から 9月現在）
差別や偏見の防止については，同省が「新型コロ
ナウイルス感染症の感染者等に対する偏見や差別の















































































































































































































































































































































多分 4，5 年生が大変だと思います。6 年生は教える内容って

































































































































































































































































































日常を取り戻すということもあって，9 月から 6 年生が 1 年
生の教室に限定的に人数を絞って手伝いに行くというような
ことで，活動が始まっています。お掃除も毎日特定の 6 年生














































































































































































































































































































































13　文部科学省　「小学校学習指導要領　第 6 章 特別活
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